





Trace fossils from the Iimuro Formation, Kazusa Group： 
Systematic descriptions and evaluation for field geology classes
Kentaro Izumi＊1, 2, 3， Mutsuko Inui＊2
Abstract: Trace fossils from the Pleistocene Iimuro Formation cropped out in the Komae City, Tokyo, 
central Japan were studied. Based on our fieldwork, Chondrites isp., cf. Phycosiphon, cf. Skolithos, and an 
indeterminate trace fossil were recognized in the sandy siltstones of the Iimuro Formation. Although 
the studied outcrop is generally used for a geological field site geared toward students, invertebrate 
trace fossils have been paid less attention as studied materials compared with body fossils and mammal 
footprints. Therefore, in this study, a general learning method focused on invertebrate trace fossils was 
proposed, and it was applied to the case of Iimuro Formation. As a result, paleoecological diversity and 
bottom-water redox environment were reconstructed by ichnological analysis of the Iimuro Formation. 
Furthermore, the ichnological learning method proposed by this study can be applied to other geological 
field site of the Kazusa Group；therefore, a potential method of field geology class at the outcrop of the 
Hirayama Formation cropped out in Akishima city was discussed. 




































でも非常に有効である（Seilacher， 1967a；Seike， 2007， 
2008；Buatois & Mángano， 2011；Izumi， 2014a， b， 























izumoensis とPeriploma otohimeae が 多 産 し，Macoma 
incongrua， Callithaca adamsi， Mactra sulcataria， Raeta 
pulchella， Acila insignis， A. divaricataが産出することから，
外洋の影響をある程度受けた浅海内湾において堆積し
た，と考えられている（正岡， 1976）。さらに，飯室層か
らはAmmonia sp.， Lenticulina sp.， Hanzawaia sp.， Dentalina 
















ノ 化 石 か ら 制 約 さ れ て い る。 大 型 のGephyrocapsa 
















Nishida et al.， 2016）。Chondritesは，サイズや枝分かれ
等の形態形質を基に，複数の生痕種に分類されている
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によって特徴づけられるので（Gerard & Bromley， 
2008），本標本の特徴とは異なる（図 2 C）。Skolithosに
ついては，裏打ち構造を持たないものが多い一方で，裏
打ち構造を備えるものも存在する（Gerard & Bromley， 
2008）。これらのことから，本標本については，cf. Skolithos
と記載するのが妥当であると判断できる。












































































Ohpiomorpha， Phymatoderma， Rosselia， Tasselia， 
Thalassinoides， Zoophycosといった生痕化石については，
具体的な形成生物が特定（あるいは推定）されている
（Kotake， 1992；Nara， 1995；Seike， 2007， 2008；





















Rodríguez-Tovar et al.， 2009；Rodríguez-Tovar & 
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川， 2003；吉澤＆高橋， 2011；馬場， 2015）。上総層群か
らは海棲無脊椎動物による生痕化石も普遍的に産出する
（高野， 1994；西田ほか， 2014；馬場， 2015）にもかかわ
らず，それらの生痕化石に注目した研究例は比較的少な
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